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Abstract: Many university students studying sports science are also athletes, and many of them want 
to become sports coaches. On the other hand, almost all university students studying pharmaceutical 
science will become pharmacists, and will be consulted by athletes about prohibited substances in medi-
cations in the future. It is very important for the students of both universities to acquire anti-doping 
(AD) knowledge.
The purpose of this study was to improve the AD education program at universities by determining 
the AD knowledge level of both types of university students and comparing the knowledge level 
between sports science and pharmaceutical science students. Study participants included 288 sports 
science (SS group) and 299 pharmaceutical science university students (PS group). A questionnaire 
survey on AD knowledge classified into eight categories was conducted among these students. AD 
knowledge score (ADKS) was calculated for each AD knowledge category.
The results showed that the total ADKS (T-ADKS) was significantly higher in the PS than the SS 
group. ADKS for the three categories of AD ethics and rules, doping control and AD rule violations, and 
sanctions for AD rule violations was relatively high in both groups, while ADKS for the five categories 
of prohibited list, methods of checking medications, drugs containing prohibited substances, risk of 
dietary supplements, and importance of consulting a physician and therapeutic use exemptions was 
low in both groups. T-ADKS was not significantly different between students who did and did not 
belong to sports clubs in both groups, and also between students who did and did not exercise 
regularly in both groups.
These results revealed that the total AD knowledge level of the PS group was superior to that of the 
SS group, although the five categories of AD knowledge were insufficient in both groups. Our results 
suggest that it is necessary for all students at both universities to attend a lecture series on AD education 
























































































(Received: October 1, 2019 Accepted: January 24, 2020)




































































（以下，体育群）及び T大学薬学部 2年次学生 2クラ













































































































































































































































































































































































































































1) 世界アンチ・ドーピング機構：2016 Anti-Doping Rule 



























照日 2019年 9月 30日）
8) 公認スポーツファーマシスト認定制度概要　https://
www.sp.playtruejapan.org/acquire/index.html（参照




















































26) Global DRO https://www.globaldro.com/JP/search
（参照日 2019年 9月 30日）
27) 長谷川真帆ほか：競技者の年代別アンチ・ドーピン
グ意識調査．水と健康医学研究会誌 20(1): 1–6, 2017.
28) 下川健一ほか：スポーツファーマシストの認知度と
その役割に関する意識調査Ⅰ―競技者へのアンケー
ト調査―．日本地域薬局薬学会誌 2(2): 75–86, 2014.
29) 成田和穂：体育大学 1年次学生に対するアンチ・ドー
ピングの意識調査 医師への相談と薬の確認の習慣に









entry_img/s-guideline.pdf（参照日 2019年 9月 30日）




33) World Anti-Doping Agency: 2021 International 
Standard of Education. https://www.wada-ama.org/
sites/default/files/resources/files/2021_ise.pdf（参照
日 2019年 9月 30日）





1375009_3_2_1.pdf（参照日 2019年 9月 30日）
35) 文部科学省：スポーツ基本計画．平成 29年 3月 24日
　https://www.mext.go.jp/sports/content/1383656_002. 
pdf（参照日 2019年 9月 30日）
36) 文部科学省 スポーツ庁：スポーツにおけるドーピン






















d/08091815.htm（参照日 2019年 9月 30日）
10) 厚生労働省：第 101回薬剤師国家試験問題 2日目③一
般問題（薬学実践問題）問 324～325．2016年 2月 28
日　https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000117679.pdf（ 参
照日 2019年 9月 30日）
11) 厚生労働省：第 102回薬剤師国家試験問題 2日目③一
般問題（薬学実践問題）問 336．2015年 3月 1日　
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11120000-Iyakushokuhinkyoku/20170626-6.pdf（参照





13) Murofushi Y et al.: Impact of anti-doping education 
and doping control experience on anti-doping 
knowledge in Japanese university athletes: a cross-




体育大学紀要 36(2): 209–222, 2007.
15) 近藤良享ほか：筑波大学体育専門学群生のドーピン
グ意識調査結果（2008年度）．筑波大学体育科学系紀
要 32: 201–207, 2009.
16) 河合祥雄ほか：体育系学部大学生を対象としたアン
チ・ドーピング授業とその評価．順天堂スポーツ健
康科学研究 1(2): 188–193, 2009.
17) 冨永徳幸ほか：ドーピングに関する意識―大学生の
事例―．近畿大学工学部紀要 41: 11–21, 2011.
18) 高橋克之ほか：高校生競技者および指導者のドーピ
ングに対する知識 ･意識に関する調査研究．医療薬
学 39(3): 166–173, 2013.
19) 福田亜紀ほか：三重県代表国体監督者のドーピング
に対する意識 ･知識に関する調査．日本臨床スポー
ツ医学会誌 27(3): 544–548, 2019.
















pdf（参照日 2019年 9月 30日）
25) 法務省：民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）．
平成 30年 6月 13日　http://www.moj.go.jp/content/ 
001261886.pdf（参照日 2019年 9月 30日）
1073
成田　ほか
トを活用して．筑波大学体育系紀要 40: 43–55, 2017.
42) 東亜大学人間科学部スポーツ健康学科シラバス「ス
ポーツ医学」http://www1.toua-u.ac.jp/kyomu/syll_








=1&value(kougicd)=16578（参照日 2019年 9月 30日）
45) 国士舘大学シラバス「スポーツ社会学」https://
kaedei.kokushikan.ac.jp/Syllabus/SyllabusView 
Ver2.aspx?uid=269540（参照日 2019年 9月 30日）
46) 日本体育大学体育学部シラバス「スポーツ社会学」
https://n-pass.nittai.ac.jp/up/faces/up/km/Kms 
00802A.jsp（参照日 2019年 9月 30日）
47) 法政大学スポーツ健康学部シラバス「スポーツ法学
Ⅰ」，「スポーツ法学Ⅱ」https://syllabus.hosei.ac.jp/
web/show.php（参照日 2019年 9月 30日）
48) 國學院大學シラバス「スポーツの倫理」https://
ksmapy.kokugakuin.ac.jp/up/faces/up/km/Kms 
00802A.jsp（参照日 2019年 9月 30日）
49) 武庫川女子大学シラバス「体育原理」https://www.
mukogawa-u.ac.jp/~kyoumuka/syllabus/2019/html/ 
120500140.html（参照日 2019年 9月 30日）
50) 筑波大学体育系シラバス「アンチ・ドーピング」
https://kdb.tsukuba.ac.jp/syllabi/2016/W150291/
jpn/0/（参照日 2019年 9月 30日）
51) 日本体育大学スポーツマネジメント学部シラバス
「アンチ・ドーピング」https://n-pass.nittai.ac.jp/up/



















学雑誌 136(8): 1185–1193, 2016.
57) 土井光則ほか：スポーツファーマシストの役割 和歌
山国体における取り組み．ファルマシア 55(8): 752–
755, 2019.
〈連絡先〉 
著者名：成田和穂
住　所：東京都世田谷区深沢 7-1-1
所　属：日本体育大学健康医療系
E-mailアドレス：knarita@nittai.ac.jp
